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［方法］大学生女性 81 名 162足を対象とし，第一趾側角度，アーチ高率，Leg Heel Alignment を
測定した．第一趾側角度とアーチ高率・Leg Heel Alignment それぞれの相関関係と，アーチ高率お


















ち，両足に HV を有するものは 15.7%，片足の
みに HV を有するものは 10.2% であったと報
告した 2）．一方，若年者における HV 有病率は，
Nix らはシステマティックレビューにて，18
歳以下の女性で 15.0%，柴田は 10 歳代で 8.6%，











性膝関節症（osteoarthritis of the knee，以下
膝 OA とする）を有する群は有さない群に比









































第一趾側角は，第 1 中足骨頭と第 1 基節骨頭を



















大学在学中の女性 81 名 （平均年齢 21.1 ± 1.1






























第一趾側角は，第 1 趾内側線（第 1 中足骨頭と
第 1 基節骨頭を結ぶ線）と，足部内側線（第 1
中足骨頭と内果後方を結ぶ線）とのなす角とし
て測定した （図 1）．群分けとして， 外反母趾
診療ガイドラインに倣い，第一趾側角度 20°以






















 アーチ高率  LHA 







































































準は危険率 5% 未満とした． 
Ⅲ．結果
1．HV 有病率
HV あり群と判断されたのは，81 名中 18 名
（22.2%），162 足中 25 足（15.4%）であり，す
べて軽度（HVA20°〜 30°）であった．18 名中，
片足が 11 名，両足が 7 名であった．第一趾側





られなかった（ r=-0.15 p=0.06）． 第一趾側角
と LHA に相関は認められなかった（r=-0.02 
p=0.80） （表 1）．
3．HV あり群と HV なし群の各項目にお
ける群間比較
アーチ高率は，HV あり群 15.2 ± 3.4% であ
り，HV なし群 17.0 ± 3.2% より有意に低かっ
た（p=0.00）（図 4）．LHA は，HV あり群 9.5
± 3.9°，HV なし群 8.8 ± 3.4°で有意差はみら
れなかった（p=0.35）（図 5）．
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本研究の限界として，1 つ目は HV 群の



























Prevalence of hallux valgus in the general 
population:a systematic review and meta-
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Abstract
[Objective] Hallux valgus is often a problematic deformation in middle-aged and elderly 
people. Preventive intervention may be necessary for young people, as the presence of Hallux 
valgus has been reported to exert kinetic changes to other sites. However, the influence of 
Hallux valgus on other parts of the body in young people is unclear. In this study, we aimed to 
investigate foot alignment in young women with Hallux valgus and to clarify the relationship 
between Hallux valgus and the medial longitudinal arch and calcaneus angle.
[Methods] The study subjects were 81 female college students （162 legs）. The first toe side 
angle, arch height ratio, and leg-heel alignment were measured for the legs. The correlations of 
arch height ratio to the first toe side angle and leg-heel alignment were compared between the 
group with and the group without Hallux valgus.
[Results] No significant correlation was found between the items. A significant difference 
in arch height ratio （p < 0.01） was observed between the groups, and the group with Hallux 
valgus had a significantly decreased arch height ratio.
[Conclusion] This study suggests that in feet with Hallux valgus in young persons, the medial 
longitudinal arch decreases and does not affect the calcaneus angle.
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